Reconstruction of Proofs as “Authentic Mathematical Activities” : Reflection on the Concept by Uegatani, Yusuke & Koyama, Masataka
学習システム促進研究センター 
『学習システム研究』第 4 号  2016（pp.55-65） 


























Reconstruction of Proofs as “Authentic Mathematical Activities”: 
Reflection on the Concept 
 
 
Yusuke Uegatani and Masataka Koyama 
 
 
This paper aims to reflect on the concept of “authentic mathematical activities” and attempts to 
understand mathematicians’ activities based on a comparative analysis of books from the field of mathematics. 
We included Masahiko Saito’s Sugaku no kiso: shugo, su, iso (The Basics of Mathematics: Sets, Numbers, and 
Topology) and Kazuo Matsusaka’s Shugo, iso nyumon (Introduction to Sets and Topology) in this study, 
focusing on the difference between the two authors’ descriptions of the definition of continuous mapping and 
proofs of the equivalence of conditions. We found that (1) things that the latter work thoroughly proved were 
boldly omitted in the former work on the grounds that they are “trivial” and (2) some cases have been observed 
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where the latter work has used abundant set theory expressions to clearly prove things, whereas in the former 
work, these are proven without directly using such expressions and with the adoption of intermediate concepts. 
In accordance with these differences, we infer that detailing proofs is not writing in universal, ideal, impersonal 
sentences but rather ones that include human and implicit messages for an assumed target audience. This occurs 
regardless of whether one is proving an as yet unknown theorem or constructing new proofs regarding known 
theorems while consulting known proofs (reconstructing proofs) . In this paper, we highlight the authenticity 
of the reconstruction of known proofs while considering a specific audience, which constitutes a suggestion to 
mathematics education. This is a new perspective that has not received sufficient attention in previous 
mathematics education research. 



























































論されてきた（例えば，Lampert, 1990; Larsen 

















（Wilkerson-Jerde & Wilensky, 2011），視線追
跡装置を用いた初学者と数学者の証明の読み
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【松坂本・連続写像の定義】(S, ), (S, ’) を
それぞれ位相空間とする。 f を S から S’への写
像とすると，次の３条件は互いに同値である。 
（ i）S’の任意の開集合 O’に対して f -1（O’）は
S の開集合となる。  
（ ii）S’の任意の閉集合 A’に対して f -1（A’）は
S の閉集合となる。  
（ iii）x を S の任意の点とし，f（x）=x’とする。
そのとき，x’における任意の近傍 V’に対し
て， f -1（V’）は x の近傍となる。  











f を X から Y への写像，a を X の点とする。Y
の点 f （a）の任意の近傍 B に対し，X の点 a
の近傍 A で f [A]⊂B なるものが存在するとき，
f は a で連続であるという。  
（『齋藤本』，p.114，強調原文）  
 
【齋藤本・連続写像の定義】 f が X の各点で連
続のとき，単に f は連続であるとか， f は X か



















【松坂本・（ i）,（ ii）の同値性】（ i）,（ ii）が同
等であることは，S’の任意の部分集合 M’に対し
て  
f -1（S’-M’）= S-f -1（M’）  
が成り立つ（第１章（4.4） ’）ことから，直ち
に示される。実際，いま（ i）が成り立つとし，
上式の M’を S’のある閉集合 A’とすれば，S’-A’ 
∈ ’であるから，f -1（S’-A’）∈ ．したがって
S-f -1（A’）∈ ，すなわち  
f -1（A’）∈ ．ゆえに（ ii）が成り立つ。逆も同












【齋藤本・（ i） ,（ ii）の同値性】補集合を考え
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となる U’∈ ’が存在し，  
x∈ f -1（U’）⊂ f -1（V’）。  
（ i）より f -1（U’）∈ ’であるから， f -1（V’）
∈VS（x）。  
（ iii）⇒（ i）：O’∈ ’とし， f -1（O’）=O と
する。x を O の任意の点とし，f（x）=x’とすれ
ば，x’∈O’であるから O’∈VS’（x’）。したがっ
て（ iii）により O=f -1（O’）∈VS（x）。これが O
の任意の点 x に対して成り立つから，定理 9 に
よって O∈ 。     （『松坂本』，p.176） 
 
なお，上の引用における VS（x）とは，位相















【齋藤本・各点連続の必要十分条件】 f が a で
連続であるためには，f（a）の任意の近傍 B に
対して f -1[B]が a の近傍であることが必要十分
である。  
証明 f が a で連続とし，B を f（a）の近傍
とすると，a の近傍 A で f -1[B]に含まれるもの
がある。近傍の定義によって f -1[B]も a の近傍
である。  
逆に B が f（a）の近傍とする。仮定によって
f -1[B]は a の近傍であり， f [f -1[B]]⊂B だから，








し，B を Y の開集合とする。f -1[B]の任意の点 a
に対し，B は f（a）の近傍だから，仮定によっ
て f -1[B]は a の近傍であり，したがって f -1[B]
は開集合である。逆に  
f（a）=b とし，B を b の近傍とする．B°は b の
開近傍だから，仮定によって f -1[B°]は a を含む
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